













Opinions of Japanese Intellectuals on the Great Proletarian 




 After April 1969, there was a temporary respite from the chaos that had followed the Great Proletarian 
Cultural Revolution. Eventually, China rejoined the United Nations in October 1971, which was followed 
by a visit from US President Richard Nixon in February 1972, and from September 1972 onwards, China 
and Japan revived their bilateral relations. During this period, the Japanese media also responded to the 
sudden development of this international affair, and the reports of every newspaper agency shifted to the 
revival of Sino-Japanese bilateral relations. Especially noticeable was the turnabout of the newspaper 
agencies, who until then had been severely criticizing the cultural revolution. On the other hand, for the 
revival of Sino-Japanese relations, Japanese intelligentsia focused on the issue of war responsibility, and 
emphasized the need to review the history of the Japanese invasion of China. The aim of this paper is to 
throw light on the changes of the Japanese media in the theories on the Cultural Revolution, specifically in 
the period after the chaos caused by the Cultural Revolution had subsided and the world became engulfed 
by the ‘Chinese fever.’
キーワード：文化大革命、日本知識人、日中国交回復、新聞報道
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 6）	『毎日新聞』1971年 1 月 4 日「七億の隣人 中国の鼓動」
 7）	『毎日新聞』1971年 1 月 5 日「中国の鼓動」
 8）	「戦後日本人の中国言行録 政財界、マスコミの変わり身の早さ」、『潮』1972年11月号。
 9）	同上。

















































16）	『読売新聞』1966年 5 月 9 日「社説 中国の整風運動に思う」
17）	前掲、「戦後日本人の中国言行録 政財界、マスコミの変わり身の早さ」。



























































































































































































38）	『朝日新聞』1972年 8 月 3 日「林彪事件と中国の現状」
39）	『サンケイ新聞』1972年 7 月30日「中国九月政変の背景」
40）	『サンケイ新聞』1972年 7 月31日「主張 明らかにされた林彪事件」
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的な姿勢を一変させた。林彪事件後もその基本的姿勢に変化はなかった。一方、論壇においては、
林彪事件に関する論評は意外に少なかった。日本の従来の対中政策を反省し、アメリカから自立し
た外交政策の声が高まっていた。それは一般的には日米安保条約を検討し直すなどの具体的な議論
は及んでおらず、ナショナリズムによるあいまいな対米自主の必要が叫ばれているにすぎないとも
言える。
